

























































                                                   





 第二の判断基準は、語の組み合わせの制限要因である。Carter & McCarthy
（1988）は、strong と powerful という形容詞でそれを説明している。どち
らの形容詞も同じような意味だが、strong tea と powerful tea では、tea に
は strong という形容詞を使うのが自然だと考えられる。これはおよそ慣習


















って、kick the bucket は個々の単語から全体の意味を推測できないため、
熟語として考える。しかし、Nation(2001)は by the way や take someone in
などの組み合わせもコロケーションに含むと説明しており、O’Dell & 
McCarthy(2008)では、Idioms can be seen as one type of collocation.として、
個人によって判断が揺れているのである。このように、連語が範疇に収め












ミュニケーション能力を Canale & Swain(1980)は 4 つに下位分類した。以下
にその 4 つと、連語の関係を述べる。 











































                                                   
2 提示した例文は石橋(2006)によるもの。石橋はこれらの例文で社会言語的能力の言語使用域
(register)の違いを説明している。 
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間が足りない状況です。その状況で新たな語彙を提示するなどの語彙
指導だけに多くの時間を割くことはあまり能率的ではないと思います。















語彙指導の例を見ていきたい。加藤が 2 年前の 1 年生 2 学期中間考査で出
題した問題は次のようなものであった。「自分の家族か友人を 1 名選び、四




  This is my grandmother. Her name is Keiko. She is 65. She is lives in 























  This is my grandmother. Her name is Keiko. She likes flowers. She likes 
gardening. It’s very very beautiful! She is a very good cook. But sewing is 
her weak point. She likes to sing a song. She practices children’s songs. 



























































 また、この予備研究のデータ元は神奈川県で主に使用される 3 社の中学
校の教科書、New Crown（以下 NC）、New Horizon（以下 NH）、 Sunshine
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う一覧にまとめた。 
 
2.3 結果―3 種類の教科書を調査して得た 134 種類の連語 
 調査の結果、3 社合計 134 種類の連語を提示していることがわかった。
そのうち 3 社共通に提示されているものが 7 種類（come from, get to, get up, 
listen to, look at, look for, stand up）、2 社共通（3 社のうちいずれか 2 社）
の連語が 20種類（agree with, believe in, call～back, change trains, fall down, fill 
up, find out, get off, give off, go back to, look forward to, look into, run away, sit 
down, speak to, take care of, talk about, tell～to, think of, try to）であった。
また、1 社でしか提示していない連語が、NC では 22 種類、NH では 38 種
類、SS では 47 種類であった。3 社合計で 107 種類であった。全体数は 134
種類なので、3社共通の連語が全体の約5％、2社共通の連語が全体の約15％、





















No. V Collocation NC SS NH No. V Collocation NC SS NH 
1 agree with ○ ○ 33 get home ○  
2 answer the telephone ○ 34 get off ○ ○  
3 ask（～）for ○ 35 get on～ ○  
4 ask～to ○ 36 get to ○ ○ ○ 
5 believe in ○ ○ 37 get together ○ 
6 blow off ○ 38 get up ○ ○ ○ 
7 bring～back ○ 39 get well ○  
8 call to ○ 40 give it a try ○  
9 call～back ○ ○ 41 give off ○ ○  
10 care for ○ 42 give up ○  
11 change trains ○ ○ 43 go away ○ 
12 come and ○ 44 go back to ○ ○  
13 come back ○ 45 go by ○ 
14 come from ○ ○ ○ 46 go camping ○  
15 come on ○ 47 go down ○ 
16 come out ○ 48 go home ○  
17 come to school ○ 49 go off ○  
18 come true ○ 50 go out ○ 
19 cut～in two ○ 51 go to ○ 
20 decide to ○ 52 go to bed ○  
21 die of ○ 53 go up to ○  
22 die out ○ 54 go～ing ○ 
23 do my best ○ 55 grow up ○  
24 fall down ○ ○ 56 hang up ○ 
25 fall on ○ 57 happen to ○  
26 fall out ○ 58 have a cold ○  
27 feel free to ○ 59 have a good time ○  
28 feel like ○ 60 have～on ○  
29 fill up ○ ○ 61 have～with ○  
30 find out ○ ○ 62 hear about ○ 
31 gather together ○ 63 hear from ○ 
32 get along ○ 64 hear of ○ 
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No. V Collocation NC SS NH No. V Collocation NC SS NH
65 help with ○ 100 speak to ○ ○
66 help～with ○ 101 stand up ○ ○ ○
67 hold on ○ 102 start off ○
68 judge～by ○ 103 stay in bed ○
69 keep～ing ○ 104 stay with ○
70 keep～off ○ 105 stop～ing ○
71 knock over ○ 106 suffer from ○
72 know about ○ 107 take a bath ○
73 lay an egg ○ 108 take a breath ○
74 let me see ○ 109 take a look at ○
75 let me tell you about ○ 110 take a picture ○
76 listen to ○ ○ ○ 111 take a seat ○
77 live a～life ○ 112 take away ○
78 look around ○ 113 take care of ○ ○
79 look at ○ ○ ○ 114 take the train ○
80 look for ○ ○ ○ 115 take time ○
81 look forward to ○ ○ 116 talk about ○ ○
82 look into ○ ○ ○ 117 talk with ○
83 look like ○ 118 tell～to ○ ○
84 look up ○ 119 tell one student from another ○
85 make a mistake ○ 120 think about ○
86 make friends ○ 121 think of ○ ○
87 mix～with ○ 122 try to ○ ○
88 move to ○ 123 turn off ○
89 pass around ○ 124 type in ○
90 pass～on to ○ 125 wait for ○
91 put text into braille ○ 126 wake up ○
92 read out ○ 127 walk to ○
93 run after ○ 128 walk up to ○
94 run around ○ 129 want～to ○
95 run away ○ ○ 130 wash～away ○
96 share～with ○ 131 wish for ○
97 sit down ○ ○ 132 work with a volunteer group ○
98 Sit up straight ○ 133 worry about ○





















を 100 種類提示した Shin & Nation(2008)の結果では、動詞の連語は 15 種類
あった。（talk about, look at, come on, come in, come back, have a look, come 





 次に、詳細に連語を見ていきたい。3 社の教科書に共通する連語（come 
                                                   
4 高校入試などでは一般的に注などがあって、意味が分かる場合もある。しかしそれでも初めて見る
場合には混乱があるだろう。 
5 British National Corpus の略。総単語数が約 1 億語の最大級の英語コーパス。 
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(1) A: Where do you come from? （SS1, p. 50） 




(2) I get up at seven. （NH1, p. 78） 
(3) A: What time did you get up this morning? （NC2, p. 6） 




(4) I get to school at eight ten. （NH1, p. 78） 
(5) Listen to me. （SS1, p. 11） 
(6) Look at the board. （SS1, p. 11） 





(8) A: It comes from the Japanese language. （NH2, p. 25） 
(9) A: Do many people in India speak English? 
B: Yes. It comes from the British. （NC2, p. 54） 
(10) When Hiroshi got to the park, Aya was eating lunch under a tree. （SS2, p. 
21） 
(11) I listen to it every night. （NH2, p. 2） 




(12) A: I’m looking for my bag. I put it around here a few minutes ago. （SS2, p. 
61） 
B: Shall I look for it with you? （SS2, p. 61） 
(13) A: May I help you? 
B: Yes, please. I’m looking for a sweater. （NH2, p. 85） 






(15) Look at this flower. （NC1, p. 38） 
(16) Look at this! （NH1, p. 14） 
(17) A: You can hear the sounds of nature in the music. 
A: Listen to me. （NC2, p. 33） 
(18) A: Look. The curtain is opening. 
B: OK. Let’s start. Everyone, please stand up. （NC1, p. 73） 
 
以上、3 社共通の連語を列挙した。各教科書において、これらの連語は言








(19) We’re using computers to put text into braille. （NH3, p. 7） 
 
(20) tell one student from another（SS2, p. 60） 
 
(ボランティアで点字を入力する絵美さんが発表している) 
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表 2: JEFLL の英作文データにおける中学校・高等学校別の語数とファイル数 
 中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 
語数 51,160 159,741 117,764 60,713 170,557 78,981
ファイル数 1,393 2,635 1,589 742 1,977 1,189
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表 3: JEFLL の英作文データにおける学校の種別と学校のレベル7 
 高 中 低 合計 
国立 287,285(4,512) 49,310(711) 0(0) 336,595(5,223)
公立 0(0) 52,090(865) 1,827(104) 53,917(969)
私立 270,854(8,229) 7,938(130) 0(0) 278,792(3,846)
合計 558,204(8,229) 109,273(1,705) 1,827(104) 669,304(10,038)
 










表 4: JEFLL における英作文トピックの種類とその語数 
トピック 語数(ファイル数) 
論説文：(1) 「朝ごはんにはパンがいいかご飯がいいか？」 137,289(2,033) 
(2) 「大地震が来たら何を持って逃げますか？」 77,729(1,026) 
(3) 「お年玉○円もらったら、何を買いますか？」 127,070(2,055) 
叙述文：(1) 「あなたの学校の文化祭について教えてください。」 161,645(2,280) 
    (2) 「浦島太郎のその後について想像して書きなさい。」 78,306(1,286) 
    (3) 「今まで見た怖い夢について教えてください。」 87,265(1,358) 
 
 投野（2007）によるとこの JEFLL の特徴は次のようにまとめられている。
（i）初級・中級英語学習者の英語習得データとして世界最大級であること。
                                                   
7 学校のレベルをどのように分けたかは、JEFLL の解説書である投野(2007)でも明らかになっていな
い。 




















3.3 手順―JEFLL を使用してデータを得た手順 





の英作文コーパス Japanese EFL Learner (JEFLL) Corpus に基づくもので
ある。検索ツールは、JEFLL Corpus の web 検索システム（小学館コーパ
                                                   











 データを高等学校 1 学年から高等学校 3 年生に限定すると、日本語の使
用が 8943 回、4446 種類あることがわかった。このうち、3 回以上使用され
ている日本語の表現は 524 種類であった。この 524 種類を著者が 1 種類ず
つ見ていった。結果、動詞と考えられる日本語の表現は 30 種類であった。




 次に示す表 4 は本研究において調査した学習者が使用した日本語の表現
を一覧にしたものである。 
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表 4: 学習者が使用した日本語の表現一覧 
 日本語  日本語 
1 遭う 16 上映する 
2 飽きる 17 調べる 
3 預ける 18 貯める 
4 集まる 19 担当する 
5 いじめる 20 貯金する 
6 演じる 21 つまっている 
7 追いかける 22 出てくる 
8 開催する 23 展示する 
9 完成させる 24 逃げる 
10 決める 25 残っている 
11 後悔する 26 持ち出す 
12 参加する 27 催す 
13 集中する 28 用意する 
14 出演する 29 預金する 






(1) a. But if I あう災害に本当に， I can’t choose what I take because I want 
to take all of in my house 本当は. 
b. I think, someday they will いたいめにあう. 
(1)’ meet with a misfortune [accident] (『英和活用大辞典』, 以下『英和活
用』) 
「遭う」は、なにか悪いことに遭遇する、状況になるといった意味で使わ










(2) a. I eat always 洋食, I 飽きる, I want to eat Japanese foods. 
b. So if my breakfast is rice, I will 飽きる the rice. 
(2)’a. Eat cakes too often and you’ll get tired of them.（ケーキもたびたびだ
と飽きる） 




(2)’で示すように、get tired of～で表現することができると考えられる。 
 
預ける 
(3) a. I’ve always gone to the bank and, 預ける ten thousand yen from it. 
b. Then, I 預ける all the rest my お年玉 to postoffice. 
(3)’ He put that money into the [a] bank.（彼はその金を銀行に預けた）(『和
英』) 
「預ける」は、お金を銀行等に預けるといった意味で使われている。これ
は、(3)’で示すように、put A into B12で表現することができると考えられる。 
 
集まる 
(4) a. The first day when we 集まる, some of us came and others of us didn’t 
come. 
b. We 集まった in summer vacation many times and prepared. 
                                                   
12 A は預ける物などを、B は預ける場所などを表す 
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(4)’ The teachers and parents got together on Saturday afternoon.（土曜の午






(5) a. Children いじめる tartol again. 
    b. A taitle was surrounded by children and he was いじめられる. 







(6) a. I didn’t want to 役を演じる. 
b. Our class 演じた Snow-White, and I 演じた 小人. 
(6)’ a. He played the part of Hamlet.（ハムレットの役を演じた）(『英和活
用』) 
     b. Mr Morris was determined to put on a show of family unity. (Collins 
COBUILD Advanced Learner’s Dictionary より, 以下『コウビルド』) 
「演じる」は、劇で役を演じたり、劇そのものを行うという意味で使われ
ている。これは、(6)’で示すように、前者は play the part of～、後者は put on
～で表現することができると考えられる。 
 
                                                   




(7) a. Then I was 追いかける by many people. 
b. One of them which I really remember is 追いかけられる by very big dog. 







(8) a. Our school festival was 開催する on September 15. 
    b. It is 開催される on September 14 and 15 ion this year. 







(9) a. When we 完成させる paper 紙芝居, I was so happy. 
    b. but When I 完成させる music, I become very happy. 







(10) a. We 決めた 300 set doughnut. 
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b. First we 決めた the meeting and 決めた 役割を. 
(10)’ a. They decided to stand and fight it out. (『英和』) 
     b. Don’t decide on this important matter too quickly. (『英和活用』) 
「決める」は、ある行動をすることを決定する、または一つの事柄につい
てある判断をしたという意味で使われている。これは、(10)’で示すように、
decide to V14や decide on～で表現することができると考えられる。 
 
後悔する 
(11) a. If I lose them, I would 後悔する. 
b. The items that I 後悔する after the escape are pictures or videos I, my 
friends and my family was taken. 






(12) a. But, I have tennis 試合その日, so I couldn’t 参加する the bazzer. 
b. In this year, I 参加する two events. 
(12)’ a. Everybody in the family used to take part in spring cleaning. (『英和活
用』) 
    b. Only I participated in that convention. （『ジーニアス』） 
「参加する」は、行事やイベントなどに参加するという意味で使われてい




                                                   
14 V はこの場合、原形動詞を表す 
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集中する 
(13) a. Because if I don’t have breakfast, I can’t 集中する and 何をしてもあ
まりうまくいかない. 
b. If I don’t breakfast I feel hungry and I can’t 集中する classes. 






(14) a. That is why I 出演した that. 
b. I 出演した a little. 
(14)’ take part in a drama（劇に出る）(『英和活用』) 
「出演する」は、特別なイベントなどに出演したという意味で使われてい
る。これは、(14)’で示すように、take part in で表現することができる。 
 
準備する / 用意する 
(15) a. I don’t 準備する for an earthquake now. 
b. We had been 用意する for our school festival from 一学期. 







(16) a. Our class 上映した a movie. 
b. We 上映する the movie 8 times. 
(16)’ put on the screen (『和英』) 
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「上映する」は、映画などを上映するという意味で使われている。これは、
(16)’で示すように put on～で表現することができると考えられる。 
 
調べる 
(17) a. I 調べた Hanae Mori that famous デザイナー 
b. One group which is each class students 調べた about interest things. 
(17)’a. look up a person（『英和』） 
b. I looked into food poisoning from a number of angles.（『和英』） 
「調べる」は、人や物のことについて調べるという意味で使われている。




(18) a. But I will ためる money until this winter. 
    b. But, I think that I will not spend my money because I want to ためる for 
      the future. 







(19) a. I 担当した our classroom decolation. 
b. Boys 担当した to build the 門 and girls 担当した to make the かざ
り. 
(19)’ How about me taking charge of the first half, and you the second?（前半
                                                   




は、(19)’で示すように、take charge of で表現することができる。 
 
貯金する 
(20) a. Because I 貯金していた when I was young little, I continue my coustom 
from I was young. 
b. I 貯金する almost money in the post office this year. 





(21) a. Because they つまっている a lot of memories from being born to now. 
b. Because many memories つまっている in it. 







(22) a. In my dream Sadako was 出てくる every day and Sadako took over me, 
I was so frightined. 
b. Then けむり was 出てくる. 
(22)’ The sun came out from behind a cloud.（太陽が雲の後ろから顔を出し
た。）(『ジーニアス』) 
「出てくる」は、人や物が出現するという意味で使われている。これは、
(22)’で示すように come out で表現することができると考えられる。 
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展示する 
(23) a. Our class 展示した photo graphes. 
b. This year, 書道 クラス 展示した our 作品. 
(23)’ The British Museum has collected and put on display historically valuable 






(24) a. When a fire breaks out I will 逃げる with all of money that I have. 
b. May be I have nothing when I 逃げる from 火事 or 地震. 
(24)’a. All of them ran away, leaving their wounded friend behind.（彼らは皆傷
ついた友を置き去りにして逃げ去った）（『英和』） 
    b. The thief got away with the jewels. (『英和活用』) 
「逃げる」は危険な状況にから逃げるという意味で使われている。これは、




(25) a. I 持ち出す nothing, if the fire and earthquake happen if I a time to 持
ち出す something. 
b. When disaster happen, I 持ち出す mobile phone. 








(26) a. My class 催す a photograph 展示会. 
b. In the show, we 催す a dance chorus, 劇 and cont. 





(27) a. If I were her, I don't use money and 預金する to my future. 
b. When I get OTOSHIDAMA, I 預金する half of them in the bank and 充
てる the rest for my pocket money. 
(27)’ He put that money into the bank.（彼はその金を銀行に預けた）(『和
英』) 
「預金する」は、お金を銀行などに預けるという意味で使われている。こ




(28) a. I think handy phone is only item that 連絡がとれる people then. 
b. So if mobile phone lose, I can’t 連絡を取り合う my friends. 
(28)’a. make contact with the police（警察に連絡する）(『和英』) 
    b. I still keep in touch with friends from school.（学校時代からの友だち
とまだ連絡を取りあっている）(『英和活用』) 
「連絡をとる」は、友人などに連絡をするという意味で使われている。こ
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以上、学習者が表現した日本語16の例文を列挙した。また、それぞれに対
応すると考えられる連語を 29 種類提示した。その結果、29 種類の連語は、
予備研究で使用した教科書 3 社のいずれかで 8 種類扱われていることがわ
かった。つまり教科書がこれら 29 種類の連語をカバーしている割合は、約




 連語 対応する日本語 教科書での扱い
1 bring back～ つまっている × 
2 come out 出てくる NC 
3 concentrate on 集中する × 
4 decide on～ 決める × 
5 decide to V 決める NH 
6 finish～ing 完成させる × 
7 focus on 集中する × 
8 get away 逃げる × 
9 get tired of～ 飽きる × 
10 get together 集まる NH 
11 keep in touch with～ 連絡する × 
12 look into～ 調べる NC, NH 
13 look up～ 調べる NH 
14 make contact with～ 連絡する × 
15 meet with～ 遭う × 
16 save up～ 貯める, 貯金する × 
17 participate in～ 参加する × 
18 pick on～ いじめる × 
19 play the part of～ 演じる × 
20 prepare for～ 準備する, 用意する × 
21 put～into～ 預ける, 預金する × 
22 put on～ 催す, 演じる, 上映する, 展示する × 
23 regret～ing 後悔する × 




 連語 対応する日本語 教科書での扱い
24 run after 追いかける NH 
25 run away 逃げる NC, NH 
26 take away 持ち出す NH 
27 take charge of～ 担当する × 
28 take part in～ 参加する, 出演する × 























                                                   
17 使用した英語辞書については参考文献を参照 
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3.5.2 中学校の教科書で扱われていない連語 
 次に、予備研究で調査した 3 社の教科書で扱われていない連語について
考察していく。bring back～（つまっている）は(21)の例からもわかるよう
に、思い出を呼び起こすという意味で使われている。これは、remember や
recall などの動詞 1 語で表現することができると考えられる。She suddenly 
remembered that she had some homework to do.（彼女は宿題があったことを








 たとえば次のような連語も単語 1 語で表現できるものだが、連語を指導
する方がよいと考える。以下にそのような連語とそれに対応する動詞一語
を一覧にして表 6 に示す。 
 
表 6: 単語 1 語で表現が可能な連語の一覧 
 連語 対応する動詞 
1 bring back remember, recall 
2 get away escape 
3 keep in touch with contact 
4 make contact with contact 
5 meet with have 
6 participate in join 
7 pick on bully 
8 play the part of play 
9 put on(演じる) / （上映する） play / show 
                                                   
18この点については後述する。 
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 連語 対応する動詞 
10 save up save 
11 take part in join 











 しかし次の 3 種類の連語は動詞 1 語で表現できるとは考えられない連語
である。順に示し説明していく。 
 get tired of という連語は飽きるという意味で使われるが、これに対応す
る 1 語の動詞はないだろう。また、get のみではまったく表現できない連
語である。put～into…という連語は預けるや預金するという意味で使われ
る。これに対応する唯一の 1 語の動詞は deposit という単語だが、これは中
学校の教科書で扱われていない。また、put のみではまったく表現できな
い連語である。take charge of という連語は担当するという意味で使われる
が、これに対応する 1 語の動詞はないだろう。また、take のみではまった
く表現できない19連語である。 
 以上に挙げた 3 つの連語は、教科書では扱っていないが、学習者が伝え
たいことを表現することができ、単語 1 語では表現できない連語である。 
 
                                                   
19 ただし、be charged with～では表現可能である。ジーニアスより、“I was charged with the task of 
explaining his failure.”（私は彼の失敗の理由を説明するという仕事を託された。） 




 本研究での結果と考察をふまえ、次の表 7 に示す連語を指導することが
学習者のコミュニケーション能力の育成につながると考える。 
 
表 7: コミュニケーション能力の育成に有効な連語の一覧 
 連語  連語 
1 bring back～ 11 pick on 
2 concentrate on 12 play the part of 
3 decide on 13 prepare for 
4 focus on 14 put on 
5 get away 15 put～into… 
6 get tired of 16 save up 
7 keep in touch with 17 take charge of 
8 make contact with 18 take part in 
9 meet with 19 take place 
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